














Human Resources Management of
Researchers and Engineers




In Japan, the style of human resource management and industrial relations are changing
along with the change in the management environment now. Inevitably it is likely that the sys-
tem of negotiations between an enterprise and researchers will be adjusted and upgraded. It is
appropriate therefore that a system of equality negotiations between employers and
researchers in line with the new era is achieved.
Unless such relations should be realized, the chain of advanced knowledge isnt able to
become more active and enterprises won't develop in leaps and bounds from now on. Further-
more fairness is necessary in order that researchers are more active.
I think, from the view point of the vitalization of researchers, an adjustment to the negotia-
tion system between an enterprise and researchers is needed to realize substantial changes
bo也inside and outside an enterprise.
キーワード:個別的労使関係､個別的合意制度､交渉代理人､セーフティーネット､公平公正
K e yw o r d s : individual industrial relations, individual agreements, negotiations,







































































































































































































































































AWA Employee　-‥- Random Sample
(資料出所) Office of也e Employment Advocate.AWA Employee Attitude Survey. September 2001
(図表4 ) Willing to negotiate pay and conditions directly with employer by employment
duration
61
E m ploym entY es N 0 D on t
Instrum ent (% ) (% ) K now (%
Cu rrent em ployer 2
years or less
A W A s 79 .3 19 .2 1.4
R andom 79.6 18 .8 l.ti
T otal 79.4 19 .1 1.5
C urrent em ployer for
m ore than 2 years
A W A s 81.1 17 .6 1.3
R andom 63.3 34 .6 2 .1
T otal 70.8 27 .5 1 .8















































司直 所 担人 口情社 者法 不無
属 属 当事 相内 ォ 明回
の の 者労 談の 担 答
上 長 務 窓苦 当
社 数 13 2947
0.0
3 10



































































5 10 5 30 10 50 3070 50 100 70 100100 500顔
万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 回
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 H 答
不
未 末 以 未 以 未 以 未 以 未 以 未 以 以
満 満 上 満 上 満 上 浦 上 満 上 満 上 上
～ ～ ～ ～ ～ ～ 明
社 数 19 10 8 5 - - 2 - 7

















ノ∠ゝコ言 あ属特 だ 原 属 社会 帰 責 い特 顔礼 る さ定 が 則 貞社 属献 に 回
の せ の ､ は の と し 決 答
み る 吐 け会 双貢 た め
に こ員 外 社 方献 社 て 不
煤 とに的.帰 に し 負 い 覗
属 も帰 に属 帰 た に な
102 73 13 3 1 6 6












































そ あ や い ど や 逮 明 無
つ る や え ち や つ 回









社数 1023 26 29 1921 4








採 用 して 社 数 19 1 9 3 5 1 -
い る 10 0 .0 %5 .3 47 .4 1 5 .8 26 .3 5 .3-
採 用 して 社 数 76 2 17 2 3 14 2 0-
い な い 10 0 .0 % 2 .622 .4 30 .3 18 .4 2 6 .3-
無 回 答 . 社 数 7 - 3 4
不 明 10 0 .0 % I 42 .9 57 .1
A B 差
小 計 小 計 A - B
29 40 - ll
28 .439 .2 - 10 .8
10 6 4
52 .7 3 1 .6 2 1 .1
19 3 4 - 15
25 .0 4 4 .7 - 19 .7
0 0 0










罪 質 過 戟 社 海 兼 自 特 社 無




刺 制 彰 修
ffl
許 究 本 ン
格 与 皮 度 刺 可 撹 人 チ















社数 56 59 6 40 5627 2 5 7 7
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